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Dusts generated from sanding of wood(Japanese Sugi)and wood-based materials(plywood and
 
Medium Density Fiberboard)by a portable belt sander were collected,and size-characteristics of them
 
were investigated by sieving operation method and by photo image processing method of microscopic
 
figures of collected dusts.
The results were as follows：
１.Most of sanding dusts were dispersed around of the worker’s mouse or nose position.
２.The size of dust particles has a high propensity to the number of dusts, and the particle
 
increases by becoming small of the particle size.
３.Average size of dusts from sanding of Plywood and MDF(Midium Density Fiberboard)were
 












































































































































12歳 中学１年 152.5㎝ 152.0㎝
13歳 中学２年 159.9㎝ 155.2㎝
14歳 中学３年 165.4㎝ 156.8㎝
Fig.９ Fig.２の②における高さ0.8mの捕集位置で捕集
された粉じんの粒子径ごとの粒子数比較
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合に最も平均粒子径は小さくなった。
今後はさらに、研削直後から発生粉じんがどのよう
に拡散し、作業者付近に到達するのかを可視化するこ
とができれば、研削時の作業の安全衛生面で多くの示
唆を与えることができるものと思われる。
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小型ベルトサンダーによる木材・木質材料研削時に発生する粉じん粒子径に見られる特徴??
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